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みに利用した解析により，それぞれ ₁ － ₃ nmと ₃ － ₄ nm
























































































a. エオシンの吸収・蛍光スペクトルおよびフルオロセインの吸収スペクトル．エオシンの吸収ピークは₅₁₇nm である． b. 一重項酸素産生能の比較．一重
項酸素に反応し消光する ADPA（anthracene-₉,₁₀-dipropionic acid）を用いて，各光増感物質の一重項酸素酸性能を測定．エオシンはフルオロセインの約₁₁
倍の産生能を持つ． c. βガラクトシダーゼの CALI．抗β - ガラクトシダーゼ抗体を用いて CALI を行った．エオシンはフルオロセインに比較し ₅ 倍以








































































図 ₅  単量体光増感蛋白質SuperNovaによる融合分子の発現


















































a. AMPA 受容体 CALI 法の模式図．シナプスの GluA₁を標的にするために，GluA₁細胞外ドメインに対する抗体を用いる． b. シナプスにおける CALI 法
の分子特異性．海馬初代培養ニューロンの各シナプス電流について，CALI 前後で比較．NMDA 受容体の活性は変化しない． c. 各 AMPA 受容体にお
ける分子特異性について．各複合体を CHO 細胞に発現し CALI を行ったところ，GluA₁/₁に複合体特異性があることを見出した．d. シナプスにおける
GluA₁/₁に対する特異性．海馬初代培養ニューロンのシナプス電流を CALI したところ，GluA₁/₁阻害剤 NASPM 存在下では CALI 効果がなくなる． e. in 
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OPTICAL TECHNOLOGY FOR INACTIVATION OF 
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　The control mechanism of cell function is involved in not only the simple on/off function of individual molecular 
activities, but also temporal and spatial patterns; however, its contribution to in vivo systems are still unknown. To 
analyze the spatiotemporal properties of molecular activity, visualization and manipulation methods with light have 
recently been attracting increased attention. By using light, molecular activities can be manipulated rapidly, even in 
microspaces measuring a few micrometers, such as dendritic spines, to reveal the causal relationships between 
molecular and physiological functions. In this section, among the technology for molecular controlling, we mention 
the powerful strategy, chromophore-assisted light inactivation chromophore-assisted light inactivation, which allows 
us to inactivate molecular functions by light irradiation.
